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Abstract: Seeds of kenaf (H.cannabinus) could germinate and grow in the soil polluted with 
5310 ppm Pb, although their growth was strongly inhibited at first. After the expansion of 
the third and fourth leaves, older leaves died and fell, followed by the expanding new leaves. 
During the first 30 days, the numbers of leaves did not increase at a same rate as the 
control plants growing in soil without pollution. The numbers of leaves were only 9.0 after 
30 days and the dry weight of the leaves and stems (upper ground biomass hereafter) was 
0.26 g, which was 3.3% of the biomass of the control plants. After the first 30 days, the 
plants on the polluted soil did not lose their older leaves and began to increase the numbers 
of leaves. The plants then increased their upper ground biomass rapidly. The upper ground 
biomass was 59 g after 69 days, which was 32% of the control biomass. These results 
strongly suggest that seedlings of kenaf can tolerate and acclimate to soils highly polluted 
with Pb. Although their acclimations took a long period of time, 30 days, kenaf plants could 
grow normally after the acclimations. The concentrations of Pb in leaves, barks of stems and 
cores of stems measured by atomic absorption spectrometry were 0.204, 0.211 and 0.407 
ppm, respectively. After the acclimations, kenaf accumulated Pb at concentrations lower 
than 1.0 ppm. Phytoremediation with kenaf is necessary to research acclimations. 



















































し、ケナフ (H. cannabinus L. cv. Evergrades41、
釜野徳明 神奈川大学名誉教授より供与) の種子を
各容器の 3 箇所に 5 粒づつ分散し、計 15 粒を播種
した。気温 30℃、湿度 65%、陽光ランプとマイク
ロ波ランプによる 12 時間明期/12 時間暗期 (2000 
μmol photons m-2 s-1) の光条件に制御した人工気
象室 (小糸工業株式会社) 内で栽培を行った。栄養
塩類の不足により生長が低下しないよう各容器に化
成肥料 (飼料作物配合 246 号、N:P:K＝12:14:6、全
国農業協同組合連合会) 15 g を与え、充分な灌水を
行い土壌の乾燥を避けた。 
播種 7 日後、各 5 粒から発芽した個体のうち、生
長の良い 2 個体を残して間引きした。播種 30 日後
と 69 日後に、各容器の 3 カ所から 1 個体、計 3 個
体の地上部を層別に刈り取り、各層の葉 (光合成器
官) 、茎 (支持器官) 、腋芽 (分裂器官) および蕾 (生
殖器官 ) の生重量を測定した。さらに、60℃で 14
日間乾燥後 (DRYING OVEN、SANYO) 、乾燥重
量を測定した。 

































で 100 cm に達したのに対し、汚染土壌では 50 cm 
に過ぎず 50％であり (図１) 、葉の枚数も平均 15





燥重量が、平均 7.7 g であったのに対し、汚染土壌
個体の乾燥重量は平均 0.26 g で、非汚染土壌個体
の 3.3%に過ぎなかった (表１) 。 





非汚染土壌個体では 180cm に対し、汚染土壌個体 
 








葉 茎 腋芽 生殖 合計
30日後
非汚染土壌栽培ケナフ 4.02 3.69 0.00 0.00 7.71
鉛汚染土壌栽培ケナフ ― ― 0.00 0.00 0.26
69日後
非汚染土壌栽培ケナフ 13.79 40.00 3.26 2.11 59.16
鉛汚染土壌栽培ケナフ 5.31 13.01 0.73 0.01 19.05
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は約 160 cm と非汚染土壌個体の 89％まで回復し






平均 59 g であったのに対し、汚染土壌個体は平均
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